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The aim of this paper is to examine the efficacy of identification method by using real observation of the building. We 
have analyzed the single degree of freedom model for the simulation testing of identification. This time we try to use 
the real building as the identification target. From the observed data, the natural period and the damping factor are 
estimated by MOESP method and FFT analysis as the dynamic characteristics of the building.
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2.	 MOESP法
MOESP法 [1, 2]は以下のような手順で行われる。
1．入力データとして水平地動加速度 u(k) =         
k = 0、1、2、…、q-1、出力データとして建物の任
意高さにおける水平絶対加速度







時間幅 (L -1) ∆t の両端とその内点時刻にサンプリン
グされたデータの総数である。これがブロック行に
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4．[Un] は r 行× n 列のマトリクスである。その
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図1　ハイレコーダー
Figure	1	 High-recorder  
図2　3軸微振動検出器
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Table	1	 MOESP method result
表2　MOESP法と FFT解析の比較
Table	2	 Comparison between MOESP method
and FFT analysis
